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  Twenty five male infertile patients with oligozoospermia who visited our male steriiity clinic
ot’@Tohoku University Hospital were treated with Hiyaku capsule， containing 100 mg of active・
extract of Panax Ginseng’ C． A． Meyer and 20 mg of vitamin E．
  These patients were administered 3 capsules daily by mouth for 1 to 3 months．
  The sperrp count was markedly increased in 32．0％ of the cases treated， increased in．
16．0％， moderately increased in 16．0％ and unchanged in 36．0％．
  The sperrn motility was markedly improved in 8．0 ％． of these cases treated， improved in
4．0％， moderately iroproved in 20．0％ and unchanged in 68．0％．
  In the number oi motile spermatozoa （sperm ceunt x sperm rnotility）， the results ebtained
were very good in 16．0％， good in 4．0％， moderate in 24．0 ／dO and no effect in 56．0％．
緒 言
 朝鮮人蓼（Panax Ginseng C． A． Meyer）はsa－
ponin様配糖体（panaquilon）0．3％，精油セスキテル
ペン（panacen）0．072％，β一sitostero1， panax acid
































症  氏  年
例  名  令
不
妊 用
期 期     世間 間    （cc）（年）（月）
使用前の精液の状態











3 IT．1．1 31 1 4
4 IT．M．E 27 1 1．7
5 ［M．T．1 27 ［ 3
61T．S．1 301 4
7 IK．T．［ 46 1 1．8
s IS． Sh．1 3s 1 3
9 IS．T．1 36 ［ 7
10 IU．S．1 2gl 1
ユlK．A．29 3




























































































ユ3 H．A．32 8 2 3．7 19 44 836 3．5 23 54 1242一 十 ｛
14J．Y．35 4 3 5．3 6 16 96 4．3 7 10 70 一 一 一
ユ5 K．1，30 8 生 4．O 51 61 3U1 2．9 54 58 3132一 一 一
ユ6 K．O．39 3 1 5．3 29 51 1479 7．2 16 61 976 一 十 一
1フ S．Su，31 3 2 1．6 18 27 486 1．3 41 29 U89帯 一 十
18H．Y．27 2．6 1 2．8 1 12 12 2．9 7 38 266 十 十 一
ユ9 T．Na．31 4 1 2．2 2 11 22 2．2 1 10 10 一 一 一
20T．No，30 3 2 3．2 14 7 98 3．8 61 64 3904紐 帯 帯
21K．N．30 1．6 1 3．4 2 6 12 3．2 1 0 O 一 一 一
22S．H．31 2 1 2．4 40 37 1480 1．4 21 39 819 一 一 一
23A．W．30 3 1 2．工 27 61 1647 3．4 48 55 2640帯 一 十
24K．K．29 3 1 2．0 43 o 0 1．4 29 0 0 一 一 一


















































20×106／m1以上増加        著効（冊）
10×106／m1以上20×106／m1未満増加有効（粁）
5×106／m1以上10×106／ml未満増加
               若干有効（＋）
5×lO6／m1未満増加，不変ないし減少無効（一）





著   効










20×106／m1以上増加       著効（研）
10×エ06／m1以上20×106／m1未満増加有効（昔）
5×106／m1以上10×106／m1未満増加
               若干有効（＋）
5×106／rn1未満増加，不変ないし減少，無効（一）
Table 3，精子数に対する効果
判 定 例 数 Fig． 2
著   効
有   効
若干有効
無   効
贈謝有効・tl・・一64・o！ Table 5．運動精子数（精子数×運動率）
 に対する効果
判 定 例 数
9 （36．0％）
’  計 25例
著   威
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